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多様な動きの獲得を目指した運動プログラムの検討 
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This study aimed to identify tasks to teach basic movements to young children with poor motor skills. Additionally, 
it aimed to examine the factors that facilitate their participation in exercise programs and motivation to learn such 
movements. The authors created an observation sheet covering 93 basic movements. This sheet was used to analyze 
video footage of five participants during an exercise class. The following findings were obtained: (1) All participants 
appeared to delay their movements when they encountered an exercise for the first time. (2) While the program was 
designed to incorporate three basic movements in each session (balance skills, locomotor skills, and manipulative 
skills), manipulative skills were performed rarely. (3) Participants performed poorly on exercises that required whole 
body coordination, such as “hopping on one foot” or “crouching.” (4) Participants who exhibited excessive running 
around and yelling were able to calm down and participate in the program after engaging in a “pushing” exercise. 
The above results suggest the utility of the following aspects an exercise program designed for children with poor 
motor skills: (1) a program structure incorporating manipulative skills into one activity that is carried out 
continuously, two to three times, (2) specific consideration of the frequency of performance of manipulative skills, (3) 
incorporating play, such as a sensorimotor or a game in which participants push with all their strength at the start, 
and (4) devising a dance that incorporates movements broken down into pieces that will lead to the acquisition of 
movements that participants perform poorly . 
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 性別 年齢 
A 児 女 小学 1 年生 
B 児 男 年中 
C 児 男 年少 
D 児 女 小学 2 年生 
E 児 男 小学 5 年生 
 
２．指導者及び支援者 
運動教室の指導は富山県 B 大学の体育教員 1 名と










表 2 プログラムの構成 











































































動 物 お つ










































表 4 観察した基本動作 
動作カテゴリー 基本動作の名称 
バランス動作































































表 5 獲得させたい動作と実施動作の比較例 
動作 ねらい ダンス 差 
①立ち上がる 1 0 1 
①しゃがむ 1 0 1 
①歩く 1 0 1 
②踏む 1 0 1 
③たたく 1 0 1 
①回る 1 1 0 
②とぶ 1 1 0 
①かがむ 0 1 -1 
③振る 0 1 -1 
  
(1)「ねらい」から実施数（例：「ダンス」）を引く。 












ンス動作であったが，第 3 回と第 5 回では「走る」，






表 6 第 1 回の頻出動作 
 A 児 B 児 C 児 D 児 E 児 集計
➀座る 4 6 5 6 6 27 
➁走る 3 7 8 5 3 26 
➁歩く 4 6 2 5 6 23 
➁とぶ 5 0 6 4 3 18 
➀しゃがむ 4 2 3 4 2 15 
➀立ち上がる 1 2 3 5 3 14 
➀寝る 3 2 2 4 2 13 
➂だきつく 2 3 5 0 0 10 
➂つかむ 2 1 2 1 3 9 
➂投げる 2 2 2 1 2 9 
 
表 7 第 2 回の頻出動作（A 児，B 児は欠席） 
C 児 D 児 E 児 集計 
➀しゃがむ 2 6 5 13 
➁走る 4 4 4 12 
➁とぶ 1 7 4 12 
➀座る 3 3 4 10 
➁歩く 4 2 2 8 
➂たたく 0 3 2 5 
➀立ち上がる 0 2 2 4 
➀寝る 0 2 2 4 
➀回る 0 2 2 4 
➀かがむ 0 1 2 3 
 
表 8 第 3 回の頻出動作（E 児は欠席） 
 A 児 B 児 C 児 D 児 集計
②走る 3 6 5 4 18 
①座る 1 2 5 5 13 
②歩く 5 3 2 3 13 
②とぶ 4 0 5 4 13 
①しゃがむ 2 3 3 4 12 
①寝る 1 2 1 3 7 
③投げる 2 2 2 1 7 
①立ち上がる 0 2 1 3 6 
①乗る 0 2 3 1 6 
③拾う 0 1 3 2 6 
 
表 9 第 4 回の頻出動作（B 児は欠席） 
A 児 C 児 D 児 E 児 集計 
②歩く 4 4 2 3 13 
①座る 4 4 2 2 12 
②走る 3 3 3 2 11 
③つかむ 3 3 2 2 10 
③投げる 3 3 2 2 10 
②とぶ 3 3 1 1 8 
①しゃがむ 2 2 2 1 7 
②追いかける 2 2 1 2 7 
④腕で支える 2 2 1 1 6 
①立ち上がる 2 2 1 0 5 
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表 10 第 5 回の頻出動作 
 A 児 B 児 C 児 D 児 E 児 集計
②走る 3 3 3 5 6 20 
②歩く 2 4 0 5 5 16 
③投げる 4 3 0 4 4 15 
①しゃがむ 3 3 3 2 2 13 
①座る 3 2 1 2 4 12 
③拾う 1 2 1 4 4 12 
②とぶ 3 0 2 3 2 10 
①寝る 2 1 0 2 2 7 
③たたく 0 0 2 3 2 7 
①立ち上がる 3 0 0 1 2 6 
 
２．獲得させたい動作と実施動作の比較 




表 11 獲得させたい動作と実施動作の特徴 

















第 2 回をのぞく全ての回で「押す」が獲得された。 





む」の 3 つは，第 1 回において達成されていなかったが
第 3 回に獲得された。第 1～3 回で獲得させたい動作で
ある「腕で支える」が実施されていなかったが，第 4 回で
は達成された。 
E 児 「かがむ」が多く出現した。 
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